



















  This is Part 6 of the serial paper about the way to teach foreign languages at higher 
education in Japan, from multidisciplinary viewpoints of Linguistics （Cognitive Linguistics, 
Historical Semantics, Sociolinguistics and so on）, Cultural Studies and Pedagogy. In the 
rapid progress of globalization under which a lot of people, objects and information freely 
circulate, we cannot avoid a conflict with foreign people. In order to achieve a better 
relationship with them, we have to enjoy multiculturalism reflected on each other’s mother 
language. Therefore, this series is especially upon what important role “Language-Culture 
education” plays and what viewpoints we professors should have for fostering cosmopolitans 
who have the mutual understanding of each culture and for meeting the demands of a new 
age. Thereupon, the purpose of this paper is to represent that, through Shakespeare 
Production, there could be no other efficient and effective teaching way than for second 
language learners to understand the nature of each culture logically and systematically in 



















































































































































































































 ・ 受講者を 1チーム 3人以上（受講者数が少ない場合は 1チーム 2人以上）のグループに
分ける。

































⑴　 Demo:  And, normally I believe everybody needs to walk their own path, but just you’re not 
walking yours. Okay? You’re sitting near the path, on a rock.
 ― 映画 Failure to Launch（邦題：『恋するレシピ～理想のオトコの作り方』）
          （2006）<00:58:23>（イタリック体筆者）
上記⑴における斜体部分は字義通りの意味を示す表現ではない。まさしく，ここには LIFE IS A 
JOURNEY（人生は旅である）とも言うべき比喩のフィルターが機能しており，下記（2a‒h）の内
部構造に示す英語母語話者の認識を学ぶ機会となる。
⑵ a．THE PERSON IS A TRAVELER
  b．PURPOSES ARE DESTINATIONS
  c．MEANS ARE ROUTES
  d．MEANS ARE ROUTES
  e．DIFFICULTIES ARE OBSTACLES
  f． COUNSELORS ARE GUIDES
  g．ACHIEVEMENTS ARE LANDMARKS
  h．CHOICES ARE CROSSROADS







⑶　 Tripp:  I mean, I can only hope that I’m going to be able to give my kids, our kids, half of 
the love, the respect, the understanding, the support, that you two have given me. I 
guess what I’m saying is, it is time for Tripp to spread his wings.
 ― 映画 Failure to Launch（邦題：『恋するレシピ～理想のオトコの作り方』）
          （2006）<01:02:38>（イタリック体筆者）
つまり，ここでは目的地に向けた空路での移動でもって人生の過ごし方が表されているだけであ





⑷　 Pu Yi:  The forbidden City had become a theater without an audience. So why did the actors 
remain on the stage? It was only to steal the scenery, piece by piece.
 ― 映画 The Last Emperor（邦題：『ラストエンペラー』）（1987）<01:14:45>
           （イタリック体筆者）
ここでは，同じ「人生」を目標領域にしているといえども，LIFE IS A PLAY（人生は芝居である）
というこれまでとは異なる比喩のフィルターが機能していることが観察される。つまり，人生を
送るためには性別／職業／人間関係など人それぞれの社会的役割が必要であるという内部構造を
学習指導することにより，学習者は，たとえば She always plays the fool.（彼女はいつも道化師役






⑸　Jack: Love. Where does it come from? Who lit this flame in us?
 ― 映画 The Thin Red Line（邦題：『シン・レッド・ライン』）
                  （1998）<02:08:41>（イタリック体筆者）
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ここでは，「愛」という目標領域において，人を愛すると興奮して「体温が上昇する」という特
徴・側面を図としたい場合に「炎」という根源領域が選択され，LOVE IS A FLAME（愛は炎であ
る）メタファーが機能するという（多分に日本語話者にも共通する）英語母語話者の認識を確認
することができる。こうした認識を学んだ学習者にとって，たとえば eternal flame of love（永遠
の愛の炎）や burn with love（身を焦がす），carry a torch for～（～に（片思いの）愛の灯火を燃
やす）といった表現の意味はそれらが使われる文脈に応じて容易に推察されることは言うまでも
ない20）。
 2.3.2. 英語母語話者の認識・価値観 ― 映画 Romeo & Juliet におけるメタファー表現を通して ―









⑴　 Narrator :  From forth the fatal loins of these two foes a pair of star-crossed lovers take 
their life, whose misadventured piteous overthrows do with their death bury 
their parents’ strife. <00:00:48>（イタリック体筆者）
⑵　 Romeo :  And but thou love me, let them find me here. My life were better ended by their 
hate than death prorogued, wanting of thy love. <00:44:37>（イタリック体筆
者）
⑶　 Juliet  :  Therefore pardon me, and not impute this yielding to light love, which dark 











⑷　 Leonard :  A rose will bloom. It then will fade. So does a youth. So does the fairest maid. 
<00:31:31>（イタリック体筆者）
⑸　 Leonard :  Comes a time when one sweet smile has its season for a while. <00:31:54>（イタ
リック体筆者）
⑹　 Romeo :  My heart’s dear love is set on the fair daughter of rich Capulet. As mine on hers, 








⑺　 Juliet  :  And all my fortunes at thy foot I’ll lay and follow thee throughout the world. 
<00:49:20>（イタリック体筆者）
⑻　 Romeo :  When and where and how we met, we wooed and exchanged vow, I’ll tell thee 















 c．回答：前期 9.4点，後期 9.5点
 d．主要な意見（原文のまま）
   ・ 英語を学ぶことにおいて不明瞭な点を言語学の観点から教えて頂けたので，非常に
有益な授業だったと思います。
   ・ 良いクラス雰囲気の中，教員の授業内容は適切で，英語力の向上を実感でき，勉強
意欲がわきました。次年度からも，ぜひ頼りたいです。
   ・ すごく素晴らしい授業だと思います。本当に英語を勉強していると実感しました。
英語の背景や知識を教えて頂けるので，非常に分かりやすい授業だと思います。
   ・今までにないすばらしい授業だと思ったから。
   ・ 本当にこの講義を受けてよかったなあと思ったからです。違う観点から見る英語が
多く，これまでにない英語の授業でとてもおもしろかったです。
   ・いつも興味が湧く授業内容でおもしろいです。
   ・他の授業ではできないことが学べる。プレゼンとか…。
   ・最高です。
   ・大学の英語の授業の中で一番楽しく，役に立ちました。
   ・今まで大学で受けた授業の中でもトップクラスのいい授業でした。
   ・学生の主体性を重視した，とても身になる講義だと感じたため。
   ・とても興味深い内容で，英語内容に興味をもつようになりました。
特に，上記（1b‒c）において，近畿大学法学部における全外国語科目の平均点が前期 8.2点／後
期 8.4点，全共通教養科目の平均点が前期 7.2点／後期 7.4点，全基礎ゼミ（前期のみ開講）の


















 ― Romeo: Tybalt. Liest thou there in thy bloody sheet? <02:02:50>（イタリック体筆者）
ⅱ　LIFE IS A STORY
 ― Narrator:  A glooming peace this morning with it brings. The sun, for sorrow, will 
not show his head. For never was a story of more woe than this of Juliet and 
her Romeo. <02:15:38>（イタリック体筆者）
ⅲ　LOVE IS LIQUID31）
 ― Lord Montague: Come, young waverer. <00:55:22>（イタリック体筆者）
ⅳ　LOVE IS A PHYSICAL FORCE
 ―  Romeo:  For stony limits cannot hold love out, and what love can do that dares love 
attempt. <00:44:18>.（イタリック体筆者）
⑵　（前出 2.2.⑴－⑷（さらに 2.3.2.）および上記⑴の）言語文化教育実施の詳細




 e． 使用映像教材（DVD）：映画 Romeo & Juliet（邦題：『ロミオとジュリエット』）（1968
年，Paramount Pictures）
 f． 実施後の当該学習者の主要な意見（原文のまま）32）





   ・ 認識上，英語と日本語とは共有する部分もあれば異なる部分もあることはわかって
いたが，各々が私たちの身近な日常の営みから生じていることを知ると，多彩な表
現ができることを体感した。非常に興味深かった。









   ・ 映画で用いられているメタファー表現が，韓国語母語話者である私にも共感できる
理由をこの授業を通してさらに再認識することができた。











































ならない問題である。 ― 河合（1999: 90）（省略筆者）





 ― 寺島（2009: 18）




































  ［1］Romeo: She doth teach the torches to burn bright. <00:26:00>
  ［2］Leonard: What is youth? Impetuous fire. <00:31:12>
  ［3］Romeo: I have night’s cloak to hide me from their eyes. <00:44:31>
  なお，上記［1］－［3］の台詞（厳密には［2］は Leonardが歌うシーン）にはそれぞれ，BEAUTY 
IS BRIGHTNESS IN A DARK PLACE（この場面では，she（＝ Juliet）が a rich jewel in an Etiope’s jewel

























16） 音声学におけるリエゾン（liaison）や弾音化した t（flapped t）など，音声の生成過程に対す
る理解を深めながら発音指導も行う。
17） 当該場面の各配役が行う（特に欧米特有の）ジェスチャー（ここには，gesture of insult or 
defianceを示す bite one’s thumb（e.g. Do you bite your thumb at us, sir? <00:02:04>（映画
Romeo & Juliet（邦題：『ロミオとジュリエット』）（1968, Paramount Pictures）より））といっ
た捉え方も含まれる）や日本の学習者にとって馴染みがない（もしくは薄い）慣習についても
学習指導対象とする。以下は後者に関する一例である（映画 Romeo & Juliet（邦題：『ロミオ
とジュリエット』）（1968, Paramount Pictures）より）。
  ［1］Lady Capulet: The morisca! The morisca! <00:27:27>
   　 （学習指導内容：ここでは，Lady Capuletが上記のように発話した後，そのパーティー
参加者たちが両手首に鈴をつけ，両腕を上げてリズムに合わせながら手首を回しながら
踊るダンス・シーンに移行する（図 1参照）。これはイングランドの伝統的ダンスであ
るMorris Danceなどにも通じ，Moorish Danceもしくはルーマニア語の “morişcă”（英
訳：little mill）に由来する。）
図 1
     　また，背景知識の枠組みとも言うべきフレーム（frame），さらには，語彙の歴史的意
味変化から読み取ることができるフレームについても学習指導対象とする。前者に関し
ては次の［2］－［5］のような事例，後者に関しては fairを用いた下記［6］のような事
例が挙げられる（いずれも映画 Romeo & Juliet（邦題：『ロミオとジュリエット』）
（1968, Paramount Pictures）より）。
  ［2］ Romeo: If I profane with my unworthiest hand this holy shrine, the gentle sin is this. My 
lips, two blushing pilgrims, ready stand to smooth the rough touch with a gentle kiss.” 
<00:33:34>
  ［3］ Romeo: Call me but love and I’ll be new baptized. Henceforth I never will be Romeo. 
<00:43:28>
  ［4］ Juliet: For saints have hands that pilgrims’ hands do touch, and palm to palm is holy 
palmers’ kiss. <00:34:24>
  ［5］Romeo: One, gentlewoman, that God hath made himself to mar. <00:59:27>










ては human, inspire, expire, spiritなどの関連表現の概念についての指導も行った（下記［7］－
［8］はいずれも映画Much Ado about Nothing（邦題：『じゃじゃ馬ならし』）（イタリック筆
者）より）。
  ［7］ Antonio: Well, niece. I hope to see you one day fitted with a husband.
    Beatrice: Not till God make men of some other metal than earth. <00:23:14>
  ［8］ Benedick: Why, i’ faith me thinks she’s too low for a high praise, too brown for a fair praise 









20） 本論 2.3.1.⑸の実践時には，1980年代にアメリカで活躍した女性バンド The Banglesのヒット
曲 Eternal Flame（邦題：『胸いっぱいの愛』）の視聴および当該歌詞の解釈も通して，学習者
に同メタファー認識へのさらなる理解を深めさせた。また，carry a torch for～が現代では古
めかしい表現であることも同時に指導した。
21） 紙面の都合上，本稿ではその教授手順および使用した実例は一部の記載に留める。
22） 本論 2.3.2.⑴－⑶にはそれぞれ，LIFE IS A JOURNEY，LIFE IS A PLAY，LIFE IS A FLAMEというメタ
ファーが機能している。なお，ここでの⑴の認識は，本論 2.3.2.⑺－⑻のそれに相通ずる。
23） 本論 2.3.2.⑷－⑹にはそれぞれ，（厳密には PEOPLE ARE PLANTSメタファーの下位に属する）A 
LIFE CYCLE OF A PERSON IS A LIFE CYCLE OF A PLANT（もしくは HUMAN DEATH IS THE DEATH OF 
A PLANT），LIFETIME IS A YEAR，LOVE IS MAGNETIC（もしくは EMOTIONAL EFFECT IS PHYSICAL 
CONTACTとの複合メタファー（COMPLEX METAPHOR））という構造のメタファーが機能している。
24） 全員で議論させるのは，両国の歴史文化にまで踏み込む必要があることによる。




































   ・ Narrator: Two households , both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene, 
from ancient grudge break to new mutiny where civil blood makes civil hands unclean. 
<00:00:25>（イタリック体筆者）
   ・Romeo: It is my lady. Oh, it is my love. <00:41:02>（イタリック体筆者）
   ・Juliet: Tell me what says my love? <01:06:06>（イタリック体筆者）
   ・ The nurse: Now comes the wanton blood up in your cheeks. <01:07:11>（イタリック体筆
者）
  ［2］矛盾語法（oxymoron）に関連する事項
   ・ Juliet: Beautiful tyrant! Fiend angelical! Dove-feather’d raven! Wolvish-ravening lamb! 
<01:27:31>（イタリック体筆者）
  ［3］ケニング（kenning）の名残となる隠喩的婉曲表現に関連する事項
   ・ Romeo: Night’s candles are burnt out, and jocund day stands tiptoe on the misty mountain 
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